








































Are From Mars, Women are From Venus）は全世界で3000万部を超すベストセラーとなっ
た。また，我が国でも「話を聞かない男，地図が読めない女─男脳・女脳が『謎』を解く」
（Pease & Pease, 2000 藤井訳 2000）は200万部を超すベストセラーとなった。それ以降も，
男女の心理的側面における相違性をキャッチーに表現した書籍は出版され続けている（e.g., 
「キレる女 懲りない男─男と女の脳科学」：黒川, 2012 ; 「察しない男 説明しない女─男に通
じる話し方，女に伝わる話し方」：五百田, 2014）。また，最近ではインターネット上のいわ















































結果を招いてしまうことも知られている（Nguyen & Ryan, 2008; Spencer, Steele, & Quinn, 
1999）。そして，男女の違いに関する知覚や知識が一度確立されてしまえば，確証バイアス
により人々はそうした男女の違いと一致する情報をさらに受容し，バイアスを強化してしま




















平等の問題が多く存在しているが（World Economic Forum, 2015），その背景には，人々が
心理的な面で男女を対比的，相補的に捉え，あたかも社会の中でうまい具合にバランスが取
れているかのように錯覚することによる強い影響が示唆されている（Fiske, Cuddy, Glick, 
& Xu, 2002; Glick & Fiske, 2001; Jost & Kay, 2005）。また，心理的性差に対する過大視は必










（Hostile Sexism; 以下HSと表記），後者を慈愛的性差別主義（Benevolent Sexism; 以下BSと
表記）としてそれぞれ捉える両面価値的性差別理論（Ambivalent Sexism Theory）が提唱



















































いう信念が伴われる（Haslam, Rothschild, & Ernst, 2000 ; Rothbart & Taylor, 1992）。心理
的本質主義信念は、ステレオタイプ化された男女の性質に対する生得的説明への是認と関連
する（Bastian & Haslam, 2006）だけでなく，男性・女性というカテゴリーの境界性の明確
さや固着性の認知を人々が管理する上で方略的に喚起されることが示されている（Morton, 
Postmes, Haslam, & Hornsey, 2009）。また，ジェンダーに関する様々な側面を生物学的に，
生まれつき備えられたものとして捉える信念によって，ジェンダーステレオタイプに対する
是認が強まることが示されている（Brescoll, Uhlmann, & Newman, 2013；Kray, Howland, 




















































調査の対象者と実施時期　都内の私立大学に通う女子学生174名（平均年齢 19.40 歳，SD = 

















恋愛は “上書き保存” だが，男の恋愛は “名前をつけて別保存” である」「男は相手を “選び

















































































った（β = .69, t = 10.91, p < .001）。また，step 2 の説明率（R2 = .54, p < .001），BS×HS
の交互作用項とBS×GSJの交互作用項投入によるR2の変化量（ΔR2 = .05, p < .001）および
BS×HSの交互作用項とBS×GSJの交互作用項の標準偏回帰係数（β = - .20, t = - 3.58, p < 






有意であり（順にB = .87, t = 11.24, p < .001; B = .55, t = 7,17, p < .001），BSが高い場合に
おけるHSの単純傾斜も5%水準で有意であった（B = - .25, t = - 2.37, p = .019）。なお，BS
が低い場合のHSの単純傾斜には有意傾向が認められた（B = .14, t = 1.75, p = .082）。
また，BS×GSJの交互作用について検証するため単純傾斜検定を実施した結果（Figure 
2），GSJが高い場合・低い場合におけるBSの単純傾斜がそれぞれ0.1%水準で有意であり（順
にB = .81, t = 10.45, p < .001; B = .60, t = 7,40, p < .001），BSが高い場合におけるHSの単純
傾斜も5%水準で有意であった（B = .17, t = 2.16, p = .032）。しかし，BSが低い場合におけ
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Abstract
Throughout the world, we find many gender clichés that exaggerate the psychological 
differences between men and women. In this study, a survey was conducted on the degree 
to which female students (N = 174) endorse gender clichés that reflect psychological gender 
dichotomization. In particular, the focus was whether two types of sexism (i.e., hostile 
sexism [HS] and benevolent sexism [BS]) predicted endorsement.　The results showed that 
the higher they scored on BS toward men, the more they endorsed gender clichés. Moreover, 
among female students who scored high on BS, those who scored higher on HS endorsed 
gender clichés weakly compared to those who scored lower on HS. Also, high BS women 
who scored higher on gender system-justification beliefs endorsed gender clichés strongly. 
Finally, implications for identification effects with one’s own gender or gender self-esteem 
on endorsement of gender dichotomization and gender cliché were discussed.
Keywords： Ambivalent Sexism Theory, Gender Clichés, Gender Stereotypes,  
Gender Dichotomization, Gender System Justification, Biological Essentialism
Women Who Endorse Gender Clichés That 
Exaggerate the Psychological Differences between 
Men and Women
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